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Caleiumphosphat in Rinde und Mark fests tellen. Auch bei N. proa.
sind die SphArite bell- bis ziemlich dunkelbraun, konzentriert geschi
tet, mitunter schalig (vgl. seine Fig. 6 p. 35), haufig mit schma.l
kristallinischem Mantel aus radial gestellten Nadeln. Sie erfiil
, gewnhnlich
die Zelle nich t vollstAndig (Ausnahme: Gefli.Ge
), treten jed
bei lingerem Liegen der Stucke in Alkohol zu massigen Anhli.ufun
zusammen ·und breiten sich iiber eine gr<Hlere Zahl von Zellen
Grol3e: 50-95 11, zuweilen weniger. Sohlepegrell,
1. c. 49,
N. paradotea Lindi., atriplicifolia Don, tenella Lindl. und proatmta
untersuchte, · stellt nur die gleichfalls auftretenden Oxalatkristalle i

Zusammenfassung.
1. Die bereits von Fedde bei Nicandra beobachteten, d
Alkoholehnvirkung hervorgerufenen Sphilrite sind bei den Solana
allgemeiner verbreitet, fehlen allerdings auch verschiedenen Gattun
2. Sie entsprechen im chemischen Aufbau denen der verwan
Nolanaceen, bestehen also ans einem Calciummalophosphat . Wei
. der drei moglichen Phosphate beteiligt ist, ergab sich nicht.
leichte UsJichkeit in Wasser wiirde auf ein primli.res Phosp
hinweisen 1 Doch wird dieses Salz nach Erlenmeyer
(1876) 18
duroh wenig Wasser zu einem ~en Teile in freie Phosphorsaure o
das s.ekundare Phosphat' zersetzt. Die Frage ist I)Ur durch qnan
tative Untersuchung zu entscheiden, zumal nach Erlenmeyer
(187
190 SaJze vorkommen, deren einzelne Molekiile aus Mono-, DiTrimetallphosphat bestehen. - Manche Sphli.rite scheinen auch
ziemlich reinem Calciummalat zu bestehen.
3. Die Sphlirite sind in ihrem Vorkommen nicht auf einz
Gewebesysteme der Acbse beschrli.nkt.
'
4. Der Struktur nach sind sie teifa schalig-geschichtet, teils
einem Mantel radial gestellter Nadeln umgeben. Ebenso unterschei
sie sich bei einzelnen Gattungen und Arten wesentlich in Fiirb
und Gr013e.
Bremen, 20. 4. 1919.
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neue deutsche Halictus-Art.
Von J. D. Alfken

in Bremen.

'
~ 5,5-6,5 mm Jang. Korper erzgriin.
bei H ..nneathmanelliu Jang gestreckt. Oberlippe, Oberkiefer
ordere HAJfte des Clypeus blau gefii.rbt, letzterer an der 'Basie
ud gotdig erzfarben, am vordereil Tt1ile grob runzelig, am Gi-unde
t and ungleichmiil3ig grob punktiert. Stirnschildchen gew0lbt,
zeretreut punktiert. Wangen dicht runzelig punktiert. Stirn
11,o Nebenaugen sehr dicht _ und gleichmiillig, Scheitel wenigor
ud ungleichmii.lliger punktiert, letzterer dicht gelbgrau behaart,
am Hinterrande. Schlli.fen oben breit, nach unten stark verdkhtpunktiert und mit Spuren von Riefen v~rsehen. . Fiihler
GeiOel unten ein wenig gebrli.unt. - Meeonotum goldgriin,
ziemlich lang graugelb behaart, s eh r di ch t und ziemlich
uktiert,
die Pn.nkte bier · und da ineinanderfliellend. Pun kt- .
tnrlume fein lederartig
gerunzelt,
so breit wie die Punkte.
etwas feiner und nicht so dicht punktiert wie das MesoHinterschildchen sehr dicht punktiert, di~ Punktierung unter
ten Behaarung schwer zu erkennen. Mesopleuren schwach
ad, oben sehr fein gek0rnelt und aullerdem ziemlich stark zerllDk tiert, unten dichtk0rnig punktiert und mit Spuren von

lllllotu1aeneidorsum
n. sp.
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Riefen verseben. Mitte)feld des Mittelsegments hinteo abgestutzt,
und sebarf gerandet, auf der Oberflache dicht wellig l11ogsgerun
in der Mitte mit feinem scharfem Lii.ngskiel.- Hinterleib oval, glanz.
alle Hinterrll.nder r0tlichgelb gefarbt, die Seiten aller Ringe oben
Grunde mit mehr oder weoiger deutlichen weiGenFilzflecken. 1. Hin
leibsring schwach glll.uzend, in der Mitte sehr dicht und fain p
tiert, der Endrand glatt und punktlos, wie der der iibrigen Ri
mikroskopisch fein quergeriett. 2. Ring am Grunde in der Mitte
dicht, nach dem Endrande hin etwas weitliiufigerpunktiert. Die iib •
Ringe auJlerordentlich fein und dicht pu~ktiert, mit anliegenden gra
Haaren bedeckt. Endfurche schmal, mil, blauem Mit.telstreifen, sei
rl'>tlichgrau behaart. Beine und Fliigel wie bei H. 8meathma
W. K., letzter_e ein wenig heller.
r3'. 5-6,5 mm Jang. Korper erz~rfin. Kopf wie bei H. am
manellua W. K. Jang gestreckt. Oberkiefer an der 8pitze rot ge
Oberlippe in der Mitte tief eingedruckt, soda0 $1.ie'
Seiten Mcke
hervortreten. Gesicht unter halb der Fuhler ziemlich dicht anlieg
weill behaart, oberhalb der Fiihler, wie auch am Scheitel und an
Elcbllifenmit abstehenden grauweif3enHaaren besetzt. Clypeus ua
zerstrent und sehr grob, oben dicht uud weniger grob puuktiert,
der Spitze mit einem kleinen wei13gelbenFlecken versehen. Fu
schwarz, GeiL\elunten vom 2. Gliede ~n rotgelb. - Mesonotum a
di~ht runzelig punktiert, die Punkte liier und da ineinanderflieil
Ponktz"ischenrli.ume lederartig gerunzelt. Infolge der dichten Pu
tierung ist das Mesonotum weniger glli. zend als bei B. smeathm a
W. K. Schildchen etwas weniger dicllt als das Mesonotum, Hin
scbildchen sehr dicht und fein punktielit. Mesopleuren kanm glanz
oben zerstreut, unten sehr dicht ronzelig punktiert. Mittelfeld
'Mittelsegments mehr oder weniger didht wellig langsgerunzelt, in
Mitte meist mit einem feinen Kiel. - Hinterleib deutlicher erzfar
als bei H. 8meathmanellm W. K. Aile Hinterleibsringe ·bis zum gla
punktloseJl, niedergedrfickten Endrande dicbt und fein punktie
'1. uud 3. Ring seitlich am Grunde weil3 gefilzt, 4. Ring mit Sp
von wei3em Filz. Beine schwarz, · Kn i ee gel b gefleckt, Tar
endglieder mehr oder weniger brliunl'ch gefarbt.
Die Art scheint eine der von O ten her in das Gebiet des
tisahen Hohenznges vordringenden _un~ dort schon waiter vsrbrei
Bienenarten zu sein. Zuerst erkannte 1ch sie in einer Senduug Apl
die ich von meinem Freuude A. Moschl r aus Rossitten auf der kuris
Nehrung erhielt. Er fing die Weibchen der Friihjahrsgeueration
am 21. Mai 1915, beide Geschlechter d~r Sommergeneration am 5. A
und ein Mannchen am I 3. Aug. 1915. Au0erdem lagen mir 2 .M
chen vor, die ich am 21. Juli bei Aithausen (Lorenzberg) bei K
in Westpreuf3ensammelte.
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